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   We report a case of small cell carcinoma of the urinary bladder. A 60-year-old man with 
microscopic hematuria was referred to our hospital. Cystoscopy revealed a sessile tumor on the left 
lateral wall of the urinary bladder. The patient underwent ransurethral resection of the bladder 
tumor (TUR-Bt). Because of muscle invasion (pT2), total cystectomy was recommended, but was not 
performed because the patient would not give consent for the operation. Six months after TUR-Bt, 
invasive bladder tumor recurred and total cystectomy was performed. Pathological examination of 
the operative specimen revealed small cell carcinoma. Adjuvant combined therapy of irradiation and 
chemotherapy (nedaplatin and etoposide) was ineffective. Metastases to retroperitoneal lymph nodes, 
lung and liver were detected soon after the adjuvant therapy. The patient died 15 months after his 
first visit to our hospital. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  47  : 743-745, 2001) 













見なかったが,膀 胱部 に径2cmの 陰影欠損 を認め
た.膀 胱鏡にて左側壁 に栂指頭大で表面 に石灰化 を
伴 った広基性乳頭状腫瘍を認めた.
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 Fig. 1.  Histopathological  examination of  TUR 
 specimen  revealed  aclenocarcinoma  (II 



















した.腫 瘍 は骨盤内 に強固 に癒着 してお り,根 治性 は
期待 で きなかった.こ の時点 で は遠隔転 移 は認 め な
かった.
摘 除膀胱 の病理組織:粗 造 な核,好 酸性 の胞体 を有
す る小型 ～中型 の異型細胞が リボ ン状 ない し花冠状 に
増殖 してお り,著 明な壊死巣 を認めた.Chromogranin-
A陰 性で あ った が病 理組 織学 的 には神経 内分 泌癌 を
疑 う所見 であ った(Fig.3).膀胱周 囲組織 への浸潤 を
認 めた.摘 除膀胱 の病理組織 と1999年4月26日の経尿
道 的膀胱腫瘍切 除術 の病理診断が異な っていたため,
経尿道 的採取標本 の再検討 を依頼 した結果,神 経 内分
泌癌 と修正 された.
術 後経 過:骨 盤 内残存 腫瘍 に対 し,1999年12月13
日～2000年1月25日にか けtotal55.8Gy/24fの放射
線 療 法 を行 った.同 時 に下 記化 学療 法 を併用 した,
























































法を行いCRが 得 られた症例 も報告 されているlo)












摘除術の後放射線療法 と化学療法を行 ったが,広 範囲
の後腹膜 リンパ節転移,肺 および肝転移 をきた し初診
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